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When Peter Sehringer entered the art world in the 1980s the forces of innovation that mark Twentieth Century painting and sculpture were already well
entrenched. So much had already been done. Was there any room for extending further the limits of modern art? For every artist working today the challenge is to become an innovator. What are the characteristics of an experimental innovator? Research into the problems of the visual in art, slow
incremental progress, repeated study of a single motif, and intense absorption
in the process are some of these characteristics. The pursuit of change in art
is often driven by an insatiable frustration over perceived lack of success.
Cezanne, whose achievements rank him among the more powerful innovators
of modern painting, apparently never satisfied his own ideals. Sehringer
shares with his predecessors the spirit of innovation as reflected in the stream
of experimentation that defines the scope of his work. Understandably, he is
at times plagued by the nagging dissatisfaction that comes with aspirations of
perfection.
For many artists of the late Twentieth Century, their only option was to aoandon traditional art, and turn to the media arts, or to cease making art entirely.
Yet Sehringer persisted without entirely abandoning the modernist tradition.
An able craftsman with a penchant for encoded patterns drawn from his fertile
imagination, his work is at once abstract and figurative, painterly and sculptural, pleasantly decorative and at times subversive. Subversiveness appears in
his paintings where their rigorous formal structure is concealed beneath a lush,
seductive painterly finish, or by an overlay of nature's familiar forms. It
appears as well in the artist' references outside the picture plane as in his depiction of armed soldiers in Der Hauptmann and Niger, both made in 1996. Is
there a hint of social protest in these images? It will be up to the viewer to
decide.

It is necessary to ask, of any given artist, how and what do the works signify?

Paintings are signs composed mainly of marks on a two dimensional surface.
Initially the marks lead the viewer's eye and mind into the interior of the work.
In this respect every mark on the picture surface becomes an invitation to seek
connections and relations to other marks spread across the picture plane. The
connections may simply evolve into a formalistic network giving a sense of
coherence to the composition as with Rostiges Meer, 1995. Or, when seen as a
whole, the marks can make reference to matters outside the scope of the painting as in the flora and fauna elements in Cha:din, 1999, or the animal carcasses
in Rehe, 1995. But these figurative elements in Sehringer's paintings-- the
flower and animal elements for example--are not actual representations.
Rather, they are constructions of the artist's mind intended to function mainly
as formal compositional elements rather than as representational devices.
Sehringer's current works can be categorized according to theme and approach.

Liindereien, Meeresgesang, Zwischenwelten, Gratwanderungen, and Ornamentales are the main divisions as represented in a recent catalogue for an
exhibition held at the Staatsgalerie Stuttgart in 2001. The abstract images in
the first series recall mappings of actual landscapes, but again, they are inventions of the artist's mind rather than expressions of mimetic renderings of
actual landscapes. The surfaces, richly colored in reds, yellows, browns, as
well as blacks with contrasting tones of silver, white, or beige, are not intended
to match the colors of nature, as they too are manufactured for the purpose of
making paintings.
Where does one locate Sehringer's work in the context of other Twentieth Century art? Perhaps Sehringer's art represents an effort toward reconciling

Kandinsky's early organicism that transformed spontaneously the churning
forces of nature into rich and colorful visual forms bordering on the occult and
Malevich's rationally constructed geometric mechanicism. The formal elements in Sehringer's paintings assign a certain rigor to their structrual effects.
Yet these images are not merely empty vessels devoid of meaning. Their empathetic character presumes natural spontaneity and connections to life outside
the picture plane.
Closer to our time, there is a hint of Warhol's pop art imagery from the Disaster Series in Sehringer's Der Hauptmann and Jager. The policemen in Warhol's
Race Riot, 1963, from this series could well be a prototype for the figures in
these works. Like the works of Peter Halley, Philip Taaffe and other painters of
the current generation of artists "once removed" from modernist abstraction,
Sehringer's paintings celebrate the visual without succumbing to an empty formalism. Balancing shapes and lines with physical and expressive means
assures the viewer of pleasures and satisfactions expected of meaningful art.
Curtis L. Carter

Als Peter Sehringer urn 1980 in der Kunstwelt auftauchte, hatten sich die innovativen Krafte innerhalb der Malerei und Skulptur des 20. Jahrhunderts bereits
ziemlich weit zuriickgezogen. Es war schon vieles versu.cht worden. Gab es da
tatsachlich noch Raum fUr weitere Ambitionen, die Grenzen der modernen
Kunst zu erweitern? Fur jeden zeitgenossischen Kunstler besteht eine Herausforderung darin, innovativ zu sein. Was aber ist das Charakteristische solch
experimenteller Neuerung? Die Untersuchung kiinstlerischer Fragen des
Visuellen, eine langsame schrittweise Entwicklung, die wiederholte Auseinandersetzung mit einem einzelnen Motiv und ein intensives Eintauchen in den
kiinstlerischen Prozess konnten einige dieser Charakteristika sein. Der Drang
nach Veranderung in der Kunst entzundet sich oft an einer unertraglich frustrierenden Erfolglosigkeit. Cezanne, der mit seinen kiinstlerischen Verdi ens ten
zu den wirklich beeindruckenden Erneuerern der Kunst gehorte, blieb offensichtlich immer hinter seinen selbst auferlegten Idealen zuriick. Was Sehringer
nun mit seinen Vorlaufern verbindet, ist der Geist des Innovativen, der sich im
experimentellen Sog innerhalb des kiinstlerischen Spielraums seines Werks
widerspiegelt. Auch ihn qualt immer wieder jene lastige Unzufriedenheit, die
mit dem Streben nach Perfektion verbunden ist.
Fiir viele Kiinstler des spaten 20. Jahrhunderts gab es nur die Wahl, die traditionellen Pfade der Kunst zu verlassen und zur Medienkunst iiberzuwechseln
oder mit der Kunst ganz aufzuhoren. Sehringer blieb allerdings dabei, ohne
jedoch die Traditionen der Moderne vollig iiber Bord zu werfen. Handwerklich auBerst versiert und mit einem gewissen Hang zu verschliisselten Mustern
(die er aus seiner reichen Imaginationskraft schopft), prasentiert er ein Werk,
das gleichzeitig abstrakt und figurlich, malerisch und skulptural ist - mit einer
Nahe zum gefallig Dekorativen, aber auch zum Subversiven. Das Subversive
zeigt sich in seinen Bildern vor allem dann, wenn ihre strenge formale Struk-

tur hinter einer iippig verfiihrerischen malerischen Oberflache verborgen ist
oder von vertrauten Naturformen iiberlagert wird. Und es ist auch dort zu finden, wo der Kiinstler auf etwas auBerhalb der Bildflache verweist wie zum
Beispiel in seiner Darstellung bewaffneter Soldaten in Der Hauptmann und
Jiiger von 1996. Handelt es sich bei diesen Bildern womoglich urn eine
Anspielung auf soziale Proteste? Vielleicht wird dies nur der Betrachter entscheiden konnen.
Man muss sich wohl bei jedem Kiinstler fragen, was seine Werke bezeichnen
und auf welche Weise sie dies tun. Gemalde sind Zeichen, die vor all em aus
Markierungen auf einer zweidimensionalen Flache bestehen. Zunachst werden
die Augen und das Bewusstsein des Betrachters durch diese Markierungen auf
das Innere des Werks gelenkt. 1m Hinblick darauf wird jede Markierung auf
der Bildoberflache zu einer Einladung, Verbindungen und Beziehungen zu
anderen Markierungen auf derselben Bildebene zu entdecken. Diese Verbindungen mogen sich vielleicht nur als formales Netzwerk herausstellen, mit
dem eine gewisse Kohlirenz innerhalb der Komposition erreicht wird wie e'twa
bei Rostiges Meer von 1995. Wenn man allerdings das Ganze im Auge hat,
konnen die Markierungen auch auf etwas auBerhalb des Bildrahmens verweisen wie die Elemente von Flora und Fauna bei Cha:din aus dem Jahr 1999 oder
die Tierkadaver in Rehe von 1995. Doch bei diesen figurativen Elementen in
den Gemalden Sehringers - die Blumen und Tiere beispielsweise - handelt es
sich nicht urn Reprasentanten wirklicher Motive. Sie sind eher Konstruktionen
im Bewusstsein des Kiinstlers, die hauptsachlich als formale Elemente der
Komposition fungieren und nicht als reine Medien der Reprasentation.
Sehringers aktuelle Werke lassen sich in Kategorien - nach Themen und kiinstlerischem Ansatz - einteilen:

Landereien, Meeresgesang, Zwischenwelten, Gratwanderungen und Ornamentales bezeichnen seine wesentlichen Themenkreise, wie sie auch in einem
Ausstellungskatalog der Staatsgalerie Stuttgart aus dem Jahr 2001 prasentiert
wurden. Die abstrakten Bilder der erstgenannten Serie erinnern an Kartographien von Landschaften, aber auch hier kann man wieder feststellen, dass es
sich eher urn kunstlerische Erfindungen als urn die naturgetreue Wiedergabe
konkreter Landschaften handelt. Die Oberflachen in kraftigen Rot-, Gelb- und
BrauntOnen, aber auch Schwarz mit kontrastierendem Silber, WeiB oder Beige
sollen nicht die Farben der Natur nachahmen, sondern ihre Verwendung gilt
vor all em der Komposition und Konstruktion der Gemalde selbst.
Wo ist Sehringers Werk im Kontext der Kunst des 20. Jahrhunderts einzuordnen? Vielleicht geht es bei seiner Kunst darum, Kandinskys fruhe Organizismen, die auf spontane Weise die aufwuhlenden Krafte der Natur in reiche farbige, fast okkulte Formen verwandelten, mit jenen von Malewitsch so rational
konstruierten geometrischen Mechanizismen in Eink1ang zu bringen. Die formalen Elemente in Sehringers Gemalden bringen mit einer gewissen Strenge
ihre strukturellen Wirkungen hervor. Dennoch sind diese Bilder keineswegs
nur leere Formhullen ohne Bedeutung. Das EinfUhlsame ihres Ausdrucks und
eine gewisse natiirliche Spontaneitat verweisen auf das Lebendige auBerhalb
der Bildflache.
In bestimmten Arbeiten Sehringers zeigt sich auch eine Nahe zur Pop-ArtBildsprache von Andy Warhols Disaster Series. Der Polizist in Warhols Race
Riot von 1963 (aus oben genannter Serie) konnte geradezu der Prototyp fUr die
Figuren in Sehringers Der Hauptmann und Jager (1996) sein. Vergleichbar mit
Arbeiten von Peter Halley, Philip Taaffe oder anderen zeitgenossischen Malern,
die sich »einst abwandten« von der Abstraktion der Moderne, feiern Sehrin-

gers Gemalde das Visuelle, ohne einem leeren Formalismus zu verfallen. Mit
den auf inn ere Balance hin komponierten Gestalten und Linien und deren ausdrucksstarker Korperlichkeit erlebt der Betrachter in Sehringers Bildern das
Vergniigen und die Erfiillung, die er von bedeutsamer Kunst erwarten darf.
Curtis L. Carter
Ubersetzung: Cornelia Plaas

